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 1．はじめに 


















































































 　Tsang et al.（2003），Frey（2008）などは，婚姻関係と幸福度との間に正の相関があることを
示している。しかしながら，結婚が幸福度に与える正の影響は限定的であることを指摘するもの
もある。たとえば，色川（1999），Lucas and Clark（2006）などの研究は，結婚が幸福度に与え






































































































































































0（if－∞＜＿ y＊＝β′X＋ε＜＿κ0）w. p.  Pr［y＝0］＝F（κ0－β′X）
n（if κn－1＜＿ y＊＝β′X＋ε＜＿κn  w. p.  Pr［y＝n］＝F（κn－β′X）－F（κn－1－β′X）
N（if κN－1＜＿ y＊＝β′X＋ε＜＿∞  w. p.  Pr［y＝N］＝1－F（κN－1－β′X）





































説明変数 係数 z p
喫煙習慣 －0.122 －4.14＊＊＊ 0.000
飲酒習慣 0.008 2.04＊＊ 0.041
飲酒量 －0.001 －1.67＊ 0.095
ギャンブル 0.000 0.03 0.979
宝くじ －0.054 －1.96＊＊ 0.050
運動 0.014 0.18 0.857
外食習慣 －0.036 －0.64 0.519
投票 0.051 1.89＊ 0.059
ボランティア －0.020 －0.65 0.513
募金・寄付 0.078 2.13＊＊ 0.033
席を譲る 0.065 1.72＊ 0.085
世帯年収 0.023 1.66＊ 0.097
相対年収 0.021 6.59＊＊＊ 0.000
教育年数 0.059 3.05＊＊＊ 0.002
既婚 0.854 7.08＊＊＊ 0.000
離婚 0.241 1.49 0.137
死別 0.004 0.02 0.986
未就学児 －0.057 －0.42 0.678
小学生 0.100 0.82 0.414
中学生 0.031 0.19 0.849
高校生 0.051 0.34 0.737
18歳以上 －0.020 －0.18 0.861
子供なし Ref.
自己申告健康状態 0.351 7.99＊＊＊ 0.000
睡眠時間 0.136 4.02＊＊＊ 0.000
精神的落ち込み －0.686 －13.58＊＊＊ 0.000
街並み評価 0.027 0.51 0.609
治安評価 0.058 1.07 0.284
生活利便性評価 0.139 3.83＊＊＊ 0.000
自然環境評価 0.113 2.73＊＊＊ 0.006
性格因子（1） 0.080 1.88＊ 0.060
性格因子（2） 0.055 1.27 0.204
性格因子（3） 0.280 6.09＊＊＊ 0.000
性格因子（5） －0.167 －3.74＊＊＊ 0.000
20代男性 0.325 2.02＊＊ 0.043
30代男性 Ref.
40代男性 0.165 1.12 0.262
50代男性 0.153 0.86 0.388
60代男性 0.094 0.50 0.616
20代女性 0.861 4.85＊＊＊ 0.000
30代女性 0.384 2.42＊＊ 0.015












50代女性 0.382 2.09＊＊ 0.037
60代女性 0.158 0.83 0.405
正社員 －0.076 －0.32 0.749
管理職 －0.186 －0.68 0.495
役員・経営者 0.111 0.34 0.732
派遣・契約社員 －0.052 －0.18 0.854
公務員・非営利団体 0.079 0.28 0.776
教員・講師 0.066 0.21 0.832
医療専門職 0.142 0.46 0.647
その他専門職 －0.270 －0.57 0.570
農林漁業 －0.189 －0.36 0.716
自営業 －0.059 －0.22 0.824
パート・フリーター －0.259 －1.04 0.299
専業主婦・主夫 0.105 0.41 0.680
学生 0.521 1.70＊ 0.089
無職・定年退職 0.001 0.00 0.998
その他職業 Ref.
北海道 0.035 0.21 0.837
東北 －0.309 －1.97＊＊ 0.049
関東 －0.298 －1.80＊ 0.073
京浜 /一都3県 －0.076 －0.66 0.509
北陸 －0.099 －0.65 0.514
東海 Ref.
京阪神 －0.018 －0.14 0.887
中国 －0.100 －0.63 0.531
四国 －0.379 －1.96＊＊ 0.050
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